




Parents’ Understanding of Unconventional Verbal Behavior of 











It is important for adults to recognize the functions of unconventional verbal behavior of 
children with autistic disorders and use them for effective communication. This study 
examines 13 parents of children with autistic disorders to analyze their understanding of 
such behavior. Previous studies classify unconventional verbal behavior into three types 
（immediate echolalia, delayed echolalia, and incessant questioning） and four functional groups 
（non-focus, turn-taking, cognitive, and intention）. We asked the participants two questions 
regarding the meaningfulness of and their response strategies for unconventional verbal 
behavior. The results showed that one function was recognized as being meaningless and 
warranting restraint. In contrast, the other functions were used to formulate communicative 
strategies. In this study, parents’ understanding of unconventional verbal behavior is 
discussed from the perspective of intelligence quotient （IQ） and calendar age （CA） of the 
children.





















































名前 生活年齢 診断名 IQ 所属
A 11歳2ヶ月 自閉性障害 28* 小学校（特別支援学校）
B 12歳6ヶ月 自閉性障害 <35 小学校（特別支援学校）
C 13歳5ヶ月 自閉性障害 <35 小学校（特別支援学校）
D 13歳0ヶ月 広汎性発達障害 54* 中学校（特別支援学級）
E 6歳4ヶ月 自閉性障害 54* 幼稚園
F 6歳1ヶ月 自閉性障害 60* 保育所
G 9歳1ヶ月 自閉性障害 65* 小学校（特別支援学級）
H 13歳4ヶ月 自閉性障害 74 中学校
I 11歳8ヶ月 自閉性障害 76 中学校（特別支援学級）
J 12歳7ヶ月 自閉性障害 85 中学校
K 13歳8ヶ月 アスペルガー障害 89 中学校
L 3歳11ヶ月 自閉性障害 107* 保育所














非慣用的言語行動は複数の種類と機能から構成される。先行研究（Prizant & Duchan, 1981; 














































































1 0 1 1
遅延性エコラリア 9（3） 8 8 12
即時性エコラリア
会話ターン充足機能群
9（1） 2 8 10
遅延性エコラリア 8 3 5 8
即時性エコラリア
認知機能群
2 0 1 2
遅延性エコラリア 2 1 1 2
即時性エコラリア
意図伝達機能群
- 5 8 10
遅延性エコラリア - 2 2 3
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